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べてで 2 種類以上の親化合物または代謝産

































































































































て春と秋の年 2 回，それぞれ約 1 か月間
ずつ，毎日肺機能の自己測定を行ってもら
いました。
実施期間中の大気中 PM2.5 濃度の平均 ±
標準偏差は 23.5±10.8μg/m3 と比較的
























PM2.5 濃度が四分位範囲 (IQR: 14.1μ
g/m3) 増 加 す る と，PEF は -1.30% 
[95% 信 頼 区 間 (CI): -1.98, -0.76]，
FEV1 は -1.12% [95%CI: -1.77, 
-0.46] と，いずれも有意な低下が認めら
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「Quality of Life in China’s Largest City, 
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Since April 2019 I have been serving as a 
postdoctoral fellow at Kanazawa University 
under the supervision of Prof. Atsushi Matsuki. 
I am an Experimental Physicist and I am 
specialized in Aerosol Sciences and Cloud 
Physics. I am involved in the data analysis and 
regular maintenance of the NOTO Ground-based Research 
Observatory (NOTOGRO). The impact of my researches is the 
midterm observation of 'climate-relevant aerosol properties'. My 


























































































金沢大学 環日本海域環境研究センター　ニュースレター 2019年 7月 31日 発行　第 10号
北京大学で開催されたセミナー
大気中粒子状物質濃度と肺機能値との関係（季節別）
